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CLAMATE CHANGE AND THE DISTRIBUTION OF ANIMALS AND PLANTS
Masahito ANZAI*
Abstract
　This paper is an unpublished part of my Master’s thesis that was submited to the University of Tokyo in 1971 and 
entitled The Origin of Agriculture in West Asia: Cultural Developments since the Pleistocene.　The information 
presented here updates my thesis publication in the Kokogaku Zasshi (Journal of the Archaeological Society of 
Nippon), volume 59–4, as I omited discussion of results of archaeo-scientific disciplines such as radiocarbon dating, 
polen analysis, and analysis of the distributions of wild progenitors of domesticated animals and plants.　Although 
the contents of my original 45 year old manuscript are now outdated, I publish them here to record the status of 
research of the Near Eastern archaeology in Japan in its infancy and the research circumstances of Near Eastern 
archaeology itself at that time, which soon drasticaly changed due to the development of processual archaeology in 
the United States.　Thus, this paper provides a cross section of the history of archaeological thought during this period.
　Focusing on the Natufian culture that can be divided into Early, Middle, and Late phases of development, the 
conclusions of this paper are that: (1) The Early Natufian developed during a period of warming and weting after 
the last glacial, when the distribution of wild progenitors of domestic plants and animals greatly expanded, and that; 
(2) Initial domestication of those plants and animals took place during the Late Natufian in the hinterland of the 
Mediterranean coastal region when the distribution area of wild projenitors was reduced in the cooling period of the 
Younger Dryas.
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ン北部で少なくとも ７００～８００ m，南部では ６００～６５０mであったと考えられている。
　ところが，レバノンやシナイ山では氷河の痕跡は見られず，その存在は否定されている。山岳の雪線低下数値
から理論上推定されるウルム氷期に相当する時期の気温低下は，地中海地域では平均５度にすぎない。この結論
は，東地中海の深海から採集されたコアより得られた O １８ /O １６ 同位体による温度数値と一致するものであるとい
う。けれども，F. クラーク・ハウウェルのように，当時の雪線低下数値を １，２００～１，５００ mと計算する［Howel 
１９５９］と，気温の低下はもっと大きなものになるであろう。




ることが，直接につながらない［Solecki １９５５ ;Wright １９５２］。











（Dama mesopotamica）─ 一般に森林性動物─とガゼル（Gazela gazela）─乾燥した草原あるいはステップ性動物─
を選択し，それぞれが湿潤で冷涼な気候と乾燥した温暖な気候を表す指標として用いて，西アジアの更新世には
３回の降雨期─タブーン E層，タブーン B層（ワド G層），ワド D層の各時期─があったと解釈した（図３）
［Garrod and Bate １９３７］。






　しかし，こうした見解に対し，R. ヌヴィルや A. ルストといった研究者たちは，洞窟内出土の動物骨の比率は
自然環境の違い，すなわち気候変動があったことを反映するものではなく，単にある時期の先史人の狩猟形態あ










　イランのケルマンシャーの北西 ６０ km，イラクとの国境近くにあるゼリバール湖（海抜 １，３００ m）から採取さ
























































PPNA（先土器新石器文化 A期・スルタン文化期），④ ８．２kaイベント（寒冷）と PPNB/PPNC，ヤルムク文化との関係
が問題となる。
　完新世で最も大きな冷涼・乾燥化があった約８２００年前と，それほど大きくはなかったが約９２５０年前の気候変動に対して，






























リア西部のハシラル［Esin and Benedict １９６３ ;Melaart １９７０］，イラク北東部のジャルモ［Braidwood and 
Braidwood １９５０ ;Braidwood and Braidwood １９５３ ;Braidwood et al. １９６０］，ヨルダンのベイダ［Melaart １９７０］，イ







　さらに古い栽培化の証拠として，シャニダール洞窟 B１ 層の例が最近提出されている［Leroi-Gourhan １９６９］。
報告者の A. ルロワ＝グーランによると，野生の実をつける草類の花粉は直径 ４０ m以下（平均 ２０～３５ m），気孔
周辺のリング（annulus）の大きさが ８ m以下（平均 ５～６ m）にすぎないのに対して，穀類のものは，野生種か









　Zawi Chemi Shanidar ８９２０±３００ B.C.（W６８１）
　Shanidar B１ ８６５０±３００ B.C.（W６６７）
　Bus Mordeh phase C. ７５００–６７５０ B.C.
　Ali Kosh phase C. ６７５０–６０００ B.C.
　Hacilar C. ７０００ B.C.
　Beidha（IV） ６８３０±２００ B.C.（BM III）
　Jarmo C. ６７５０ B.C.










跡，カフェル・ヒォユク（１１，２００ – １０，６５０ Cal BP，あるいは １０，２２０ – ９９２０ Cal BP）とチャヨニュ（１０，５９０ – １０，４２０ Cal BP，
あるいは １０，２４０ – ９９３０ Cal BP）から出ている。オオムギとレンズマメの栽培化の試みはそれ以前から行われていて，先土
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